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＿i　O　 tl　I．1．｝　a　 l　＿S　＿　　 L（ノノ1／c’～’ζ～．9）〈）　　 L〈）〈”．ノ～　i’～9　、　　 M（ノ（∫〔ノ1，i～　　 乙〔」　ノ～＿9，　～↓（ノ9〈）　　＿1（　ノ～rノーノ？（　’／　，　　＿∫～～’（～～〈ノ＿S』　　～1～　　 5．‘）〔　．〔）’～（／
Lω～9～‘α9ピAc9～’～、～’itio〃．‘〃～（／τ芭∫OLρ〃〈〃’te〃ぎ．　represenhng　an　I　l－year　period
from　199｜to　200　L　From　the　524　empirical　articles　allalyzed．45（．）（86（差）were
quallntaUve，67（13921were　qualitative．　and　7（1．’のwere　a　m▲xture　of　botl1．
As　pointed　out　by　Lazaraton（20〔〕5．1．　these　tligures　are　nlisleading　as　except
for　TE∫OL（？1．t（〃’tel’～V、　the　other　three　journals　had　over　86　9，．　clu［111titative
rePresentaliol1．　More　specifically、　qualltitative　research　represelltation　was：
La〃，g・1．｛a，ge　Le〈〃・1～～ノ7、g（96〔7e）．　Mθ‘／〈ソ・ノ～L（〃1，g　tta，9．　（・ノθ〃〃～（〃（87プ／／・．）、　and．E；tiidie，s
〃1∫e（’Oiid　LCtns，ucl，gc’A（’qui．s’itiθfl（95ワ乞）．　In　contrast．　TESOLρ〃‘〃・te〃｝・had
quantitative　research　represelltation　of　ollly　about　60％．．
　　　　Lazaraton（2005）also　ex　．1　mi　rl　ed　statistical　procedures　used　ill　the
four　applied　lillguistics　joumals．　The　1110st　coll］TTIOn　procedures　were　called
’‘
р?唐モ窒奄垂狽奄魔?fstatistics．　represellted　by　frequencies、　pcrcelltages．　n〕ealls，　alld
standard　deviations．　Sul’prisillgiy，76C／r，（L（〃’9”α8ピLea〃～～η、9）to　90％．（TE∫OL
Qu（〃’tei’～y）oF　the　articles　ill　all　four　jounlals　showed　descriptive　s【afistics．
including　sQme　of　the“qualitative”studies．
　　　　Analysis《）f　Variance（ANOVA）represented　over　40　9ic　of　tlle　statistical
analyses　in　the　four　joumals．　More　precisely、　ANOVA　was　used　ill　aln⊥ost　509f．
of　the　articles　in　Lc〃iSJU（79（・Le〈〃◆ノ1　il～　g）and　in　over　50％of∫tu〈「～‘・∫ii’1　Se（’oη‘～
L〈〃7g～’〈7gρA（・（luisiti〔〃～．　Despite　this　high　use　of’ANOVAs、　ANOVAs　have　strict
assunlptions　which　IIIay　nol　have　always　beell　met，　thus、　it　w’as　e9－　tinlated　that
al　least　some　of　the　published　studie，．；violated　some　of　the　a∬uMPtiollSL．　Mally
of　the　ANOVA　studies　had　large　sample　sizes，　however，　olle　ANOVA　study　il1
∫rttd～es　i」～∫e（．’‘〃～‘～L‘〃1：．71t‘∫9εAピ〔／1．｛isiti（／〃～／～‘7（1θ〃！．、’ノ2　participallts，　Similarly．
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one　factor　analytic　study　illルfo‘／e’・1～L（J〃，qltage．1〈π〃・ノ～‘ll　h‘ノ〈～力’ぱv　4／participallts
（Lazaraton、2005）．
　　　　Pearson　correlation　was　the　next　most　commoll　statisr▲cal　procedure　with
28％．usage　in　the　statistical　analvses．　The　next　most　comlllon　was　t－tests　with
　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　il
usage　of　23％．、　regression　analysis　with　l3％．　usこlge，　and　ChLsquare　with　l　I　c／c
usage、　Those　statistical　procedures　with　under　lO％usage　were　MANOVA．
factol－analysis、　and　ANCOVA．
　　　　Thus，　as　pointed　out　by　Lazaraton（2005），　if　applied　lingu▲sts　have｛o
iearn　to　use　and　interpl’et　only　Qne　statistical　procedu1’e，　it　should　be　ANOVA、
otherwise　they　will　not　be　able　to　read　and　assess　tlle　results　in　about　hali’of
the　empirical　studies　ill　these　four　journals．　On　the　other　side　of　the　coin、　the
advanced　multivariate　statistical　procedures　I　studied　ill　Tabaclmick　and　Fidell
（2007）were　a　good　opportunily　me　to　break　away　from　the　pack　andしlse　fresh
quantitative　procedures　that　are　rarely　used　in　our　field．
Reflection　F加e：　The　l〃zportance　of　Checking　A∬1〃nptions
　　　　Illitially　checking　assumptions　before　apPlyillg　a　statistical　procedure　is
one　of　the　points　I　have　focused　on，　and　this　is　something　backed　up　by　the
literature．“While　the　findings　suggest　thar　parametric　statistical　procedures
still‘rei即supreme．’Iwould　llope　that　more　care　would　be　takell　in　applyillg
α〃statistical　procedures　apPI’opriately　as　per　their　underlying　assumptions”
Lazaraton（2005．219）．’‘And　this　can　only　occur　if　researcllers　alld　graduate
students　seek　out　educat｛onal　opPortunities　for　training　ill　researcll　design　and
statistics”Lazaraton（2005，219）．　Seekillg　out　advanced　statistical　education　is
indeed　what　I　have　been　endeavoring　to　accomplisll　imny　readillgs、
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ReLf7ection　Six．’The　Next　Frontier　is　the　Rasck　Fa〃tily　of　Models
　　　　－Perhaps　lhe　ncxt　frollnel’in　applicd　lingui　s．　tics　I’esearch　should　be
developmg　alterllatives　lo　parametric　statistics　for　snコall－scale　reseal’ch　studies
that　involve　limited　amounts　of　dependent　data「’Lazararon（2005．219）、　A　way
of　following　these　suggestiolls　is　Rasch　Model　analysis，　The　Rasch　Model　meets
Lazaraton’s（20（：15）suggestions．　as　it　does　Ilot　assume　a　norinally－di．stributed
da亡a　set．　alld　ct｛ll　be　carr｛ed　out　on　relanvely　snlalldata　sets．
RefTectiO’1∫｛アψ〈～〃．’The“Sig〃力fica〃ce，，（りf　Effect　sizes　a’ld　Confide〃ce
1η’ervals
　　　　Lazaraton（2005）reported　that　L〔〃’9～tct，g，cvム〈・‘〃’ノ～～〃9　journal　as　of　Septen］ber，
2000．began　requiring　authors　to　include　measures　of　eft’ect　sizes．　ar　least　for
the　major　statistics　repoited．　LLI　applaud　this　effort　to　steer　writers（and　readers）
away　from　putting　too　much　stock　in　sigllificallt　IJ　values、　which　are　highly
dependent　oll　sample　sizes「’Lazaratol1（2005．2．12）．　This　is　complemelltary　to
the　views　ot’　Kline（2005）expressed　in　8∩・（）〃‘／∫「gη1／『c〈〃～（・〔・7ヒ・stinsg，　Klille（2005）
puts　fol’ward　the　view　that　there　are　limitations　to　statistical　tests　and　suggests
aiternative　data　analysis　methodology　like　effect　size　and　confidence　interval
estilnation．　Null　hypothesis．　sigllificance　Ies白ng（NHST）is　still　very　dominant　in
our　field，　but　we　also　need　to　be　open　to　alte1’natives　f（）r　the　field　to　stay　healthy
alld　aljve，
Reflec’ion　Eight：　Significan’輌〃What・Sense　2
　　　　The　use　of　the　word　bヤsignifical1ピ亀can　be　collfusing（Newton＆Rudestam．
1999）．There　is　also　a　difference　between　stc～tist～c‘〃signific田1ce　and　sLtわ∫r〔itl〃v〈・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞
significance．Therefore、　a　fhlding　may　h乏we　statitstical　siglliflcance、　but　may
not　be　a　substantively　importallt　fillding、　It　could　be　argued　that’bst飢istical
significance　is　a　necessarv　but　llot　a　suf’t’icient　condiUoll　for　stibstantive
　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン
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significance（Gold、1965、cited　in　Newton＆Rudestam、1999、68）．　In　summarv、
　〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン
statistical　sigmficance　c（ul　be　concePIuahzed　in　two　rektted　ways：tl｝the　ability
to　gelleralize．　and　b）the　pr’obability　of　makillg　all　er1’or（Ne“，ton＆Rudestam．
1999）．
RcfZeぴ輌θ〃N～〃e：Co〃【／lus’o’1
　　　　0verall、　I　have　gained　a　lol　fr⑪m　raedillg　the　hte｜’ature　hl　this　field，　Clearer
illsigllts由to　the　world　of　advanced　statistlcal　I’esearcl］were　made　po∬ible．　I
ellcourage　others　to　rea（i　more　in　this　fascinatillgこuld　expanding　field．
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